






















Effect of Sowing Time and Planting Pattern on Soybean Yield and Seed Quality in Locations along
the Sea of Japan at Tohoku Region : Hideyuki MOCHIDA＊１）
Abstract : Maturity stage for the soybean variety‘Ryuhou’ became slower with later sowing time in
terms of vegetative growth, particularly branch characteristics. The calculated maximum yield was
maintained at 300 g/m２ until the middle of July. Protein was inversely correlated with accumulated
temperature. It might be less than 40% if it is more than 1800 ℃. In addition, the influence of sowing
rate per stand was hardly recognized except for in variety‘Suzusayaka’ . The optimum density for
maximum seed yield for the variety‘Ryuho’ was higher than that for‘Suzusayaka’ .
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＊１）農研機構東北農業研究センター（NARO Tohoku Agricultural Research Center, Daisen, Akita 014-0102, Japan）
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表９ １株本数が大豆の収量および適栽植密度に与える影響（2010）
1株本数 栽植密度
339
401
271
301
315
343
 n.s.
337
320
 n.s.
320.1
358.2
307.3
307
324
357
328
335
357
 n.s.
329
340
 n.s.
318
330
357
適栽植密度
（本／㎡）
40.7
40.5
40.6
41.8
40.5
41.5
 n.s.
40.6
41.3
 n.s.
41.2
40.5
41.0
41.6
41.6
40.9
42.5
43.2
42.7
 n.s.
41.4
42.8
 n.s.
42.0
42.4
41.8
799
917
695
641
763
815
 n.s.
804
740
 n.s.
873a
985b
1124b
624
647
728
611
623
708
 n.s.
666
647
＊＊
617a
635a
718b
11.4
17.4
17.9
16.4
品種
1.93
1.96
1.85
1.97
1.90
1.84
 n.s.
1.92
1.91
 n.s.
1.95
1.93
1.85
1.84
1.83
1.77
1.89
1.88
1.84
 n.s.
1.82
1.83
  n.s.
1.87
1.86
1.81
すずさやか
リュウホウ
疎植
標植
密植
疎植
標植
密植
疎植
標植
密植
疎植
標植
密植
1本立て
２本立て
１株本数
　１本立て（平均）
　２本立て（平均）
栽植密度
　疎植（平均）
　標植（平均）
　密植（平均）
1本立て
２本立て
１株本数
　１本立て（平均）
　２本立て（平均）
栽植密度
　疎植（平均）
　標植（平均）
　密植（平均）
注．
子実重
（ｇ／㎡）
100 粒重
（ｇ）
一莢
粒数
莢数
（個／㎡）
蛋白含量
（％）
21.9
22.3
21.1
23.9
21.7
22.8
 n.s.
21.8
22.8
 n.s.
22.9
22.0
22.0
26.8
27.3
27.7
28.4
28.7
27.4
 n.s.
27.2
27.8
 n.s.
27.6
28.0
27.5
＊＊は1％水準、 ＊は5％水準で有意。同じ英小文字には有意差がないことを示す。１株本数と栽植密度の間には交互
作用なし。
表10 １株本数が子実重の変動係数に与える影響
栽植
密度 1本立て 株品　種
疎植
標植
密植
＊
22.6 
37.7 
42.4 
34.3a
34.3 
49.3 
71.5 
51.7b
29.4 
29.7 
55.4 
38.1a
２本立て 
すずさやか
１株本数
注．同じ英小文字には有意差がないことを示す。
　　調査年；2009年
個体
栽植
密度 1本立て 株品　種
疎植
標植
密植
＊
17.1 
27.5 
42.0 
28.9b
43.7 
45.8 
63.0 
50.8a
35.4 
43.0 
51.4 
43.3a
２本立て 
リュウホウ
１株本数
個体
持田：東北日本海側において播種期、栽植様式がダイズ生育収量に与える影響 77
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